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ピコ秒パルス・ レー ザには,モー ド同期を行なった各
種のレーザがあるが,まだ多くの問題を残している。そ
ピコ秒モード同期 Nd i YAGレーザーの試作
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Abstract
lnfrared Picosecond PuISe trains(～7 ns pulse scParation)haVe been obtained
from a Passive modelocked Nd : YAG laser,Modelocking is achieved by a
saturable absorber dye(NDL l12)in l, 2‐dichloroethane.
The pulse duration is ineasured by TPF technique to be～30 Ps.The fficiency
With■7hiCh energv is transtered£rom alamp tOthe Nd:YAG rod is determined
by the delay time of emission from a krypton flashlampt  By v2rying the
impedance characteristics of the krypton flashlamP, the optimuoェ delay time
(N105/rs) iS Obtained. In order to generate the  stable picosecond Pulse
( ～3 percent fluctuatiOn), the Output voltage fluctuation of Power supply
must be held MIithin ～2 percent.
The SHC(532 nm)and the THG(355 mm)of PiCOSecond PulseS from the
Nd:YAC laser were also obtained by using KDP(KH2 P04)Crystals of Type
l and Type II Phase‐inatC ing,resPeCtiVely.
290 小林洋志。田中省作・上岡充生・渡部 明・笹倉 博 :ピコ秒モード同期 Nd i YAGレーザーの試作


































は)式より,レー ザ発振 スペクトルの半値幅 わが
1012Hzのとき,出カ レー ザ・パルスのパルス幅 Ztは約
1012sとなる。このことから, レー ザ媒質のレーザ発振
























F二g.ls二=nuladOn of the signal structure of(a)








Fig。2 optical schematic of the modelocked
Nd : YAG laser system.
3,試作したモー ド同期Nd:YAGレーザ・
システム
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Fttg.5 0scillogra逮■of the modelocked pulse

















の遅れ時間 (T)とレー ザ発振しきい値電圧 (Vth),
およびレー ザ発振強度との関係を測定した。この結果を
Fig.7に示す。




Fig。6 PhotOgraph Of the expeFimenLal two―
photOn fiuorescence traces.





































Fig.7 Threshold vo■age and laser_Output










レー ザ発振強度は, しきい値電圧付近 (～0・7kV)の方
が安定であることがわかる。また,Fig.8から電源電圧
の変化ИVに対するレーザ発振強度の変化 ZIの比を求








Fig,9 opttcal schematic of the secOnd‐





















8 Laser‐output intensれy versus input
vohage for the JねOde10cked Nd:YAC
iager.
Fig.





6。 ま  と  め
試作したモード同期Nd:Y▲Gレー ザの特性を次に
まとめて述べる。
(り Nd:YACレーザ (発振波長 1・064μm)に可飽


























域でのピコ秒 レー ザ ●パルスを得た。これらのパル
スを用いた光物性研究への応用については別の機会
に報告したい。
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